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THE COMMUNITY BUDGET:
The Commissionrs trienniaL estimates for the Community Budget show
that an improvement in the structure of the Budget and containment of its
size can onLy be achieved by greater constraint on agricuLturaI expenditure.
According to the Commissionrs estimates, containment of agricuIturaL
intervention  expenditure couLd Lead to budgetary savings of 4 000 miLIion
EUA by 19BZ (reducing the reLative share of this sector in the Budget from
65% in 1979 to 53% (in appropriations  for payment in 1982)).
0ther Community poIicies, in particuLar those promoting structuraL
improvements and economic convergence within the Community, shouId continue to
grow; their relative share of the Budget wiLL thus rise from 12% in 1979 to
19'A in 1982"
BrusseIs,  June 1979
TRIENNIAL  EST]MATES 1980-19821 C/J,'\(NS) ,AO
The actuat moment when present
depend mainLy on the success of the
ture advocated by the Commission.
The Commission recent[y presented its triennjaL estimates for the
CommunitiesrGeneraL  Budget during the peniod 1980-1982* to ParLiament and
the CounciL with the PreLiminary oraft Budget for 1980.
The estimates are given in EUA at cunnent prices,
the foLIwoing hypotheses :
They are based on
(a)  GDP (by voLume) wiIt increase by 3.5 to 47, each year
(b)  the rate of infLation wi[[ s[ow down from 6,5% in 1980 to 5% in 1982.
I.  Expendi ture
As in the pnevious set.of estimates, two hypotheses concerning the trend
in agricuLturaI expenditure are used:
(a)  Hypothesis 1 shows the financiaI consequences if  the upward trend in
ffiotedthattheCommissionhadaLreadypresentedaquantitative
summary of trends in--the period 1979-1982 (see P - 27> in March, as an experiment,
in preparation for the joint CounciL of Foreign and Finance Ministers.
These new estimates are the officiaL forecasts which the Commission is
required to submit to the Budgetary Authority each year under the terms of the
Counci I Decision of 21 Apri [  1970. They incorporate a number of facts and
changes based on the preparatory work for the Pre[iminary  Draft Budget tor 19811,
1 ?^Mta6\,r  nd
own resources become exhausted wiLL
poti cy to contain agn'icuLturaL expend'i-t.
the cost of the common agrictlLtunaL
the Last few Years continues. Thjs







(b) Hypothesis 2 attempts to reflect the effects cjf containing
agricuLtunat poLicy by assuming a much sma[[er increase in agricuItunaL
eipenoiture; thjs shouLd enabLe more funds to be channeL[ed towards the
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If  hyBothes'is 2 Proves correct:
(a)  it  wou[d mean a saving of 4 000 miLLion EUA in appropriations  for
commitment anO appropriati|ns for payment by 1982 (.2  niLLion EUA in
1981 and 2"9 miLlion EUA in 1982);
(b)  it  would also Lead to an improvement in the structure of the Budget
by reducing the *ufutive. share of aglicuLturaL  expenditune - an improvement
from which othen iomrnuniiy poLicies, particuLarLy  measure.s to correct the
structural imbaLances witirin the Community, wi LL benefit'to some extent'
The two hypotheses take as their starting-point the appropriations
which would uu.*quired in 1980 if  the commissionrs  proposaLs on agri-
cuLturaL pri..u io. ffi7g/1980 (price freeze) and connected measures (in
particuLar the co-responsibiLity  Levy) are taken up by the counciL'  The
figures are thenefore dependent on how the counciL decides.
As far as the structune of expenditure is concenned, the estimates
do of col.lrse take into account the effects of entering the EDF in the
Budget and Greecef s access'ion in 1981
II.  Trend in rev-e,nuq
The factures qf Budget financing
a
(a)  the repLacement in
VAT-based resources for
(b)  fuLL financ'ing of
the provisions of Artic
in the pe.riod 1980-1982 wilL be:
1980 of GNP-based financiaL contributions  by the
aIL the Member Statesi
the Budget without any "brakes" in 1980 (expiry af
l"e 131 of the Act of Accession);3.
(c)  introductjon of the tariff  reductions adopted brithin GATT.
The VAT assessment base (which is primariLy determined  by finaI
consumption) tends to rjse more sl"owLy than GDP. The estimates for
1981/1982 predict an increase of approximateLy 97. each year(at current
- pri ces) in. the asisessment base
Maximum resources fnom the 17, VAT of the assessment base wiLI thus
be around 10 800 miLLion EUA in 1981 and 11 800 miLLion EUA in 1982
(disregard'ing the uncentainty sunrounding the reaL vaLue of the uniform
assessment  base).
The tar.iff neductions - which wiLL be made over a period of eight
yeans - wiLL affect the trend in customs dutjes. The estimates thus
envisage an annuaL increase of 6% in this source of revenue.





17 4A0 miLlion EUA
'i8 500 mi L I i on EUA
19 600 miltion EUA
The comparison between totaL expenditure and nevenue (in the form of
appropriations fon payment) shows that in 19821
(a)  on Hypothesis 2 (containment of agricuLturat  expenditure and fuLL
adoption of the prices and connected measures for 1979/80 parce[),
resources 1aithin the present 1% vAT Limit should just be sufficient to
cover requirements (surplus of only 50 miLLion EUA or 0.257. of the total
expenditure expected)
(b)  0n Hypothesis 1, a VAT rate of 1.?5% would be required to offset a
shortfa[t of 3 000 miLLion EUA in 1982 and a rate of 1.04% in 1981.
0nce more there js the prospect of present ot,ln resources running out.
0bviousLy the actuaL moment when they nun out w'iLL IargeLy depend on arrange-
ments for agricul.turaL expenditune in 1980. If  the CounciL does not foLLow
the Commissicnts ptr"oposaLs on agricuLturaL prices and connected measures'
this witI inevjtably  have the effect of mak'ing pnesent own resources nun
out eanlier.:\ t  '' i.,, 
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Bruxe [es,  j ui n 1979
LE BUDGET  DE LA C0MMUNAUTE :  PREVISIONS TRIENNALES  1980-82 (1)
La Commission vient de soumettre au ParLement europ6en et au Conseit, en annexe
i  Lfavant projet de budget 1980, ses p16visions triennaLes concernant L'6voLut'ion
du hudget g6n6ral des Communaut6s au cours de la p6riode 1980-1982. *
Les pr6visions sont 6tabLies en UCE, i  prix courants. Sont b noter comme hypothbses
de ces estimations notamment :
-  une croissance du PIB (en volume) de 3,5 -  4 7, par an-
-  un taux d'infLation ralentissant de 6,5 7. en 1980 e 5 % en 1982.
Les or6visions triennaLes de la Comm'iss'ion pour le budget de La Communautrti'mcn-
trent qu'une ameLioration de La structure du budget, ainsi qutune nod6ration de
son expans'ion ne sont 16aLisabLes  que sous la condition dtun meiLLeur cont16Le
des depenses agri coLes.
Draprds tes estimations de La Commission,  une maitrise des d6penses drinterven-
tion agricole pourrait aboutir A  une 6conom'ie budgd'taire de 4 rnilLiards
drUCE drici  1982, ce qui correspondrait  i  une r6duction de ta part reLative de
ce secteur dans Le budget de 65 % en 1979 e 53 % (CP) en 1982.
Les autres poLitiques communauta'ires, et notamment ce[[es favorisant L'ameLiora-
tion structureLLe et La convergence 6conomique au sein de La Communaut6 devraient,
cont.inuer A croitre, et ainsi i  augmenter Leur part reLat'ive dans Le budget Ae Q%l
en 1979 e 19 % en 1982. 
I
par ai LLeurs, du succtls de cette poLitique de maitrise agnicoLe pr6con'is6e' par t" 
I
Commission d6pendra essentieLLement le moment ou tes ressources  propres actuetLes;
seront elpui s6es.  I
I.  Les d6penses
Comme dans Le document antdrieun, Les estimations portent sur deux
natives au sujet du d6veLoppement  des d6penses agricoIes:
-  L'hypothAsel montre Les cons6quences financi6res drune poursuite




ri ment a L,
P ?7).
Ces nouveIes estimations reprtisentent Les p16visions officieLLes que la Commissiot
est appet6e d soumettre i  Lrautorit6 budgetaire annueLLement, conformement oa La
decision du Conseil du 21.4.70. ELLes contiennent certa'ines p16cisions et adapta'
tions oui tiennent notamment  compte de L'6Laboration de ['avant-projet de bJ6gs1 19
de rappeLer que ta
conjo'int (Mini stres
soumi s  une esqui sse
Commission avait deji en mars dern'ier, en pr6paratir
des Finances/Affaires  Etrangdres) et e titre  exp6-
chiffr6e sur L'6voLution des ann6es 1979-82 (voir
(1) C0M(79) 100n
I
tendancie[|.e des CO0tS de La poLitique agricoLe ( FE0GA-Garantie)  rnrracnnn.l:nt
ir ceLLes enregistrees pendant Les,dernienes ann6es. Pour L'ensembLe  du budqet
g6n6raL, cette hypothdse se tradui ra'it par Ies chi f f r"es suivants  :
l
miLL'iards UCE
effets d'une "maitrise de La poLitique
des depenses agricoLes  beaucoup pLus
renf orcement de Lref f ort  f inanc'i er^ en
,  FoLitique de L'energie, de loindustrie
[]hypothese 2 essaye de d6montrer Les
agricoLe" en p16voyant une croissance
mod6r6e, ce qu'i pounrait permettne un
faveur du Fonds sociaL, Fonds 16gionaI
et des transoorts.
Les chiffres cornespondants  pour LtensembIe clu buCget generaL seraie'  ,1e :
mi L L'ia rds UC E
CE CP
980  16-6  15
981  19.2 +15 %  17.7 +18  %
9BZ  21  + 9 %  19.6 +11 %
La r6al'isation de Lrhyoothese 2 aunait
e L Le permett ra i t  une 6conomi e de 4
credits d'engagement qu'en credits
2,9 I4UCE en 1982)
eLLe condu'irait  egaLement a une ameLjoration de La structure du budget
en rddu'isant  La part relative du secteur agricoLe dont profiteraient
dans une certa'i ne mesure Les autres poLitiques comrnunaLrtai  res et notam-
ment Les act'i ons v'i sant a am6L'i orer Les desequi Libres structureLs  a
Lrint6rieur de La Communaut6.
Les deux hypotheses prennent  comme point de depart en 1980 [.es cred'i ts qui seraient
necessa'i res si  Les proposit ions de La Commi ssion concernant Les pri x aqli co Les pour
1979-80 (gel des prix) ainsi que Les me3ures connexes(notanqent ta.,r de coresponsa-
b'i Lite) etaient suivies rrar Le Conse'iL" Les chif f res seraient dcnc a rev'iser Le
cas echeant, en fonction des deci sions du Consej L.
En ce qui concerne La structure de La depense, Les previsions tiennerrt natureLLement
compte des cons6quences de La budgetisation  du FED cJ'un part et de Lradhes'ion de La
Grdce a compter de 1981.
I I.  L'6vo Lut i on des recettes  -
IL convient de  rappeLer que
periode 1980'82 est caract6r"i
a) rempLacement en 1980 pour
PIJB par I'ass'iette TVA ;
une doubLe cons6quence :
miLLiards drLicE drici  en 1982 tant en
de pa i ement ( so i t  1 ,2 Y:UC E en '1 981 et
de vue des mcCaLites de financement, La
EM Ces contributions  financieres  basees." sur
.../...
du poi nt






23-B +17  %
tl
18.9 +?6  %
ZZ.5 +15 %I
-3-
b) financement int6graL du budget sans aucun frein dd's 1980 (expiration des dispo-
sitions de lrarticLe 131 du trait6 dradh6sion)
c) d6but des abattements tarifaires decides dans Le cadre du GATT.
ad a) En ce qui  concerne Lrassiette TVA -  constituee essentiet[ement  par La
consommation finaLe - e[Le a tendance A augmerEr moins rapidement que le
PIB. Les estimations pour 1981/82 prevo'ient une croissance de cette assiette
drenviron 9 7. par an aux prix courants.
Comme ressources  maximaLes de 1 % TVA on obtiendrait donc environ 10r8 mit-
Iiards UCE en 1981 et 11,8 m'iLtiards en 1982 (en faisant abstraction des
incertitudes sur ta vaLeur 16ette de L'assiette uniforme).
ad c) Les rdductions tarifaires - d r6atiser pendant 8 ans - affecteront t'6voLutjon
des recettes douani6res. Les previsions escomptent par consdquent une
progress'ion de ces recettes A un rythme de 6 % par an,
En ce qui concerne Les ressources totates, comprenant [e maximum de 1 % de TVA, eLLes




iards UCE en 1980
iards UCE en 1981
iards UCE en 1982
IlI"  ConcLusions
La comoaraison entre totat des d6oenses et ressources (en CP) montre quren 1982  z
- sous ['hypothdse 2 (maitrise agricote, adoption int6grate du paquet prix et
mesures connexes 1979/80) tes ressources dans La Iimite actueLte de 1 % TVA
suffiraient tout juste i  couvrir [es besoins (sotde de seutement + 50 MUCE, soit
0r25 'l de t'ensembte des ddpenses pr6vrrs).
- sous Irhypothdse 1, iL faudra'it prevoir un taux TVA de 1r25 % pour compenser Les
3 miLfiards drUCE en 1982, et m6me de 1r04 I  en 1981.
Ainsi se trouve, une fois de pIus, confirmde La perspective d'un 6puisement des
ressources propres actuelIes. IL est 6vident que te moment ou Les ressources
propres actueLLes r.isquent drOtre 6puis6es, sera Iargement fonction du point de
depart en matiere des depenses aglicoles en 1980. Si [e Conseil ne suivait pas
tes propositions de La Commission  en matiere de prix et de mesures connexes ceci
aurait comme cons6quence in6vitable de rapprocher le moment ou Les ressources
propres actueLles ne suffiront pLus.selijst
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